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and Drag-Lift Characteristics 
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(Received Aug. 31， 1999) 
The flow field around an equilateral仕iangle(EL T) cylinder moving slowly with 
a constant velocity along the parallel to side-walls of channel was studied by出e
flow visualization and the numerical analysis. The e宜ectof the relative speed of 
cylinder. the cylinder attitude and the channel side-wall to the flow field was 
discussed in Reynolds number Re= 1 0'"'-'30， the attack angle α=0'"'-' 1200 and the 
side-wall parameter h=3'"'-' 10. Besides， fluid forces acting ELT cylinder were 
calculated on the basis of numerical results on the f10w field and their characteristics 
were clarified. The main results obtained are as follows ; 
( 1 ) Twin eddies in the wake of EL T cylinder grow wi血 anincrease of Reynolds 
number and its degree is affected by出ecylinder attitude， 
(2) The channel side-walls suppress the development of twin eddies， 
(3) The drag of ELT cylinder varies with the attack angle of cylinder and becomes 
maximum atα=600 and minimum atα=00 
(4) The li立ofEL T cylinder changes its magnitude and direction by the cylinder 
attitude and the friction lift has a large influence to出etotal lift. 
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U，V 一様な流れ速度Uで無次元化された x方向と y方向の速度成分
p:ρU2で無次元化された圧力
'l':UBで無次元化された流れ関数
D:ρU2Bで無次元化された抗力 D=Dp +DF 
Dp :Dの圧力に基く部分 (圧力抗力)
DF:Dの摩擦応力に基く部分(摩擦抗力)






CD :正三角形柱の抗力係数 (CD = 2 D) 















図 1のような正三角形柱まわりに二次元流 図1 流れ場における座標と諸量
れを支配する運動 (NS)方程式と連続の式は、無次元形で、
du ゐゐ争 1(θ2U θ2U i 
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u=ぎ→¥v= Jゆ(5 ) 
により計算される。さらに、算出された u、v、pから、正三角形柱に作用する抗力と揚力は、
D =Dp +DF (6) 
r 1 r( du ， 
Dp三 1Ps⑮ DF ==τ11 :-1 
"Y Ke ".1¥ OV } ー-¥てJ ノs
L = Lp +LF 
r 1 r (δv¥ . 
Lp==lpsdx' ， LF三一1一|砂
U " ReJy¥.dx)s ~ 
( 7) 
となる。なお、抗力係数CD と揚力係数CLを、通常のように定義する 3)と、無次元流体力との聞に、

















X = SjXj +S2X司 +S、X3+S4X4 一 一一 一一-





















から、 Reを固定して、 h (流路幅)を小さ くする
と、流路側壁の影響が強くなり、柱体部分での流
















































































































































(CD"'Re， h =3--10) 
317 
。 面・ α 1200 。 石00 α --n0。
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